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Abstract 
In November 2014, Hiroshima Prefectural Board of education announced The Action Plan for Learning 
Innovation in Hiroshima. The objective of this plan is to promote learning approaches that effectively utilize 
knowledge and cooperate among students to create new value. This plan has been devised in anticipation of the 
next revision of the course of study in Japan. Additionally, conducting lessons in accordance with this plan will 
promote understanding of the new course of study. Therefore, this practical study was performed with a focus on 
“problem-identifying and -solving learning,” which is one of the six measures of the plan. In particular, this study 
focused on solution creativity, which is necessary for problem solving, and furthered insight as to how teachers 
should support their students. For about three months, high school students created original accompaniment for a 
piece of music for each group of 4 or 5 people, while considering the form of song and the content of lyrics, and 
practiced singing while playing the guitar for each group. As a result, it was confirmed that incorporating 
"problem-identifying and -solving learning" into a music lesson is effective in expanding the musical perspective 
of the students and overcoming their personal problems. Conversely, it was revealed that the students tended to 
ask for easier performance contents and there was difficulty in securing time for continuous thinking for students. 
 
はじめに 
平成 28 年 8 月，中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会において「次期学習指導要領等に向
けたこれまでの審議のまとめ」が取りまとめられた。平成 26 年 11 月より，次期学習指導要領の改訂に向
けて子どもたちの現状と課題を整理し，各部会が検討を重ねた結果，次期学習指導要領等の改善の方向性
は，①学習指導要領などの枠組みの見直し，②カリキュラム・マネジメントの重要性，③「主体的・対話
的で深い学び」の実現，の 3 点に集約された。 
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筆者は，「アクション・プラン」において展開された 6 つの施策の中から「課題発見・解決学習の推進」




















































図 １ 「アクション・プラン」における 
課題発見・解決学習 

















「アクション・プラン」の概要をふまえて，筆者は，平成 28 年 10月から 12 月にかけて，高校 1 年生の
芸術科音楽の授業に「課題発見・解決学習」を組み込むこととした。本題材の評価規準を表 1 に，学習指









て，4～5 人 1組のグループを編成して取り組んだ。 
 
表 １ 題材の評価規準 
題 材 名  ギターを用いた演奏表現 
題材の目標  ギターの楽器の構造や奏法の特徴を生かして，楽曲の形式や歌詞の内容を表現する伴奏を計画し，思い
や意図をもって演奏表現する 
使用教材   井上陽水作詞・作曲『夢の中へ』 
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（３）第三次 



















問うと，概ね表 3 のように意見を分類できた。 
 













































表 ４ 生徒が作成した演奏計画の例 
曲の形式 
グループ 




























量を Aと A’の間ぐらいにする。 
















































図 ３ 第三次の授業における 
生徒の様子 
図 ４ 配付したワークシートの一部 




















・広島県教育委員会ホームページ ホットライン教育ひろしま 広島版「学びの変革」 
 アクション・プラン 
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/global-manabinohenkaku-actionplan/ 
・文部科学省 次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ 
 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/004/gaiyou/1377051.htm 
・文部科学省『小学校学習指導要領解説 音楽編』教育芸術社，2008。 
 
  
